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In recent years, concern about seismic performance of buildings is increasing in Japan. However, it is a 
major social problem that there is much architecture which does not have sufficient earthquake resistance 
designed by old seismic standards. To solve this problem, establishment of low-priced and simple technique 
that can estimate structural outline of the building and obtain basic data of seismic diagnosis is required. The 
purpose of this study is what identify various amount of the structure and construct the process of obtaining the 
basic structure information of seismic diagnosis by explore the vibration characteristics of building by the 
microtremor observation. Genetic algorism is used by optimized method. 






































































































水平 2 方向に加えて鉛直 1 成分の合計 3 成分の観測を
各階 3 回ずつ行った。1 回の観測は 12 分行っており、そ













Fig.3 Externals of the building for observation 
 














構造種別 RC 造 
地上 / 地下 階建 4/0 階建 
建物高さ 15.35 [m] 





４階建ての学校建築である。1970 年の竣工から約 45 年


















水平動の比 R に及ぼす Rayleigh 波の影響を地表面と基
盤の上下動の比 E で見積もり、以下のように補正して増
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これが H/V スペクトル比である。 
 
 
Fig.4 Observation data 
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この場合、応答 ( )X t の時系列波形を 0t に極大値とな
るように並べ時刻歴を重ね合わせると、 ( ) Xi t のうち
ランダムな極大値 Pi の和 ( )Pi t を初期振幅する自由振
動波形となり次式で表せる。[4] 
 










値から 5 秒間とする。 
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X 方向は h=0.021(2.1%)、固有周期 T=0.202 [s] 












ず 2 方向変位とねじれを考慮し 3 次元表現を行った 3 自














Fig.8 Model of coseismic building 
 
Fig.7 のような質量マトリクス  M 、減衰マトリクス
 C 、剛性マトリクス  K を有する建物に地震動が加わ
る時、地面の変位、速度、加速度を 0 0 0, ,x x x 建物第 層
目の相対変位、速度、加速度を     , ,j j jx x x とすると 
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b）3 自由度 1 軸モデル 
定式化は多質点せん断モデルと同様に行う。 
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究では 3 自由度 1 軸モデルの目標関数とする。 
（３）評価関数 
観測で得られた得応答倍率を   1, 2, , , j ih j m  
 1,2, ,i n 、パラメータを含む解析モデルの応答倍率
を  j ih  とすると、ある点 i でのその差は、 
 



























観測により得た応答倍率     1,2, , , j ih j m  
 1,2, ,i n 、パラメータを含む解析モデルの応答倍率
を  j ih  としたとき、その適合率はそれぞれの応答倍率
の差の絶対値と  j ih  の比を i 番目の について、更に
それを階数 j について合計したものとする。 
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Fig.11 Mass and stiffness of 4 mass point model 
 











Fig.12 Comparison of spectrum 
 
 
Fig.13 Comparison of spectrum 
 
 
Fig.14 Comparison of spectrum 
 
 





Number of generations 1000 
Number of individuals 10 
Number of bits 16 




Frequency analytical range [Hz] 0～39.03 
Frequency interval [Hz] 0.01 





3 3,x yk k
2 2,x yk k  



























































































Table3 Comparison of stiffness 
 
 
b）多質点せん断モデル X/V 剛性倍率パラメータ型 
 
 
Fig.17 Comparison of spectrum 
 
 








Fig.19 Comparison of spectrum 
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